become what the author calls “a band of missionary disciples.” He concludes with a call to build on this new Catholic-Evangelical relationship a deeper dialogue about those matters that still divide us.

Pope Francis and
the Evangelicals1
Very Rev. Robert Barron
Archdiocese of Los Angeles

Abstract: The author begins with comments on the fascination people
in the Catholic and Evangelical traditions had with Pope Francis’s
strong outreach to the Evangelical churches. He then presents Pope
Francis’s comments in Evangelii Gaudium that invite all Christians
to renew a personal encounter with the person of Jesus Christ, comments that are familiar to Evangelical Christians. These also challenge Catholics who focus on institutionalism backed by theological
and moral teachings. They point to the joy of the Gospel and its proclamation to the world. Christians filled with the joy of the Resurrection
1. This paper, presented at the Catholic-Evangelical dialogue at Mundelein in 2014,
has been published numerous times in popular magazines and websites. We publish
it here in the context of where and when it was delivered. As the reader will see, one
of the comments in this paper concerning the nature of the church as a “prolongation
of the Incarnation” became the major theme in the 2015 dialogue and is discussed in
the articles by Thomas Baima and Craig R. Higgins published in this issue of Claritas.
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I

ntroduction
The whole Christian world has watched with fascination as Pope
Francis over the past several months has reached out to Evangelicals. Who can forget the mesmerizing iPhone video, filmed
by the pope’s friend Bishop Tony Palmer, in which the Bishop of
Rome communicated, with father-like compassion, to a national
gathering of American Evangelical leaders? His smile, his tone
of voice, and the simple, direct words that he chose constituted
a bridge between Catholics and Evangelicals. What I found particularly moving was the remarkable reaction of the Evangelical
audience after they had taken in the video: a real prayer in the
Spirit. And who could forget the high five—reportedly the first of
Pope Francis’s life—exchanged with Pastor James Robison after
the pope insisted that a living relationship with Jesus stands at
the heart of the Christian reality? Many Catholics were surprised
when newly elected Pope Francis asked the crowd gathered in
St. Peter’s Square to pray for him; but Evangelicals from Argentina were not taken aback, for they had witnessed something very
similar. In June 2006, Cardinal Jorge Mario Bergoglio was attending a meeting of Evangelical pastors in Buenos Aires, and
after he had spoken to them, he knelt down on the stage and asked
them to pray for him and to bless him.
No one doubts that Pope Francis has a genius for the provocative symbolic gesture: washing the feet of women and non-
Christians on Holy Thursday, paying his own hotel bill in Rome,
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opting to reside not in the opulent Apostolic Palace but the far
more modest Casa Santa Marta, driving in a tiny car while at
World Youth Day in Rio, and so on. But does his outreach to
Evangelicals go beyond the merely symbolic? Is it grounded in
more substantial theological commitments? I would like, in the
course of this very brief presentation, to argue the affirmative and
to do so on the basis of Francis’s Apostolic Exhortation Evangelii
Gaudium (The Joy of the Gospel).
Evangelii Gaudium (The Joy of the Gospel)
An early paragraph of that encyclical commences with this ecumenically remarkable sentence: “I invite all Christians everywhere,
at this very moment, to a renewed personal encounter with Jesus
Christ.”2 Catholics have tended to be suspicious of the language of
a personal relationship with Jesus, especially as it has appeared in
Evangelical Protestant rhetoric over the past half century (accepting Jesus as my personal savior), and this is for two basic reasons.
First, it seems to undermine, or at least lessen, the importance of
the properly mediating role that the church appropriately plays,
and second, it tends to compromise the communitarian dimension
of Christian life. I do not for a moment think that Pope Francis is
unaware of those dangers, but I think he is more concerned that a
hyper-stress on the ecclesial can render Christian life abstract and
institutional.
In Evangelii Gaudium, Francis says, “I never tire of repeating
those words of Benedict XVI which take us to the very heart of
the Gospel: ‘Being a Christian is not the result of an ethical choice
or a lofty idea, but the encounter with an event, a person, which
2. Evangelii Gaudium, no. 3.
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gives life a new horizon and a decisive direction.”3 Christianity
is not a philosophy or a set of ideas but rather a friendship with
Jesus of Nazareth. Later in the same document, we hear, “It is
impossible to persevere in a fervent evangelization unless we are
convinced from personal experience that it is not the same thing
to have known Jesus as not to have known him.”4
According to Catholic ecclesiology, the church is not primarily
an institution but the prolongation of the Incarnation across space
and time, the mystical body of Jesus through which people come
to an encounter with the Lord. When this organic relationship between Jesus and his church is forgotten or occluded, a stifling institutionalism can follow, and this is precisely why Francis insists,
“We cannot passively and calmly wait in our church buildings; we
need to move from a pastoral ministry of mere conservation to a
decidedly missionary pastoral ministry.”5
This evangelical urgency, which Pope Francis gets in his bones,
is the leitmotif of this entire Apostolic Exhortation. He knows
that if Catholicism leads with its doctrines, it will devolve into
an intellectual debating society and that if it leads with its moral
teaching, it will appear, especially in our postmodern cultural context, fussy and puritanical. It should lead today as it led two thousand years ago, with the stunning news that Jesus Christ is the
Lord, and the joy of that proclamation should be as evident now
as it was then. The pope helpfully draws our attention to some of
the countless references to joy in the pages of the New Testament:
“Rejoice!” is the angel’s greeting to Mary; in her magnificat, the
Mother of God exults, “My spirit rejoices in God my savior”; as
3. Ibid., no. 7.
4. Ibid., no. 226.
5. Ibid., no. 15.
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a summation of his message and ministry, Jesus declares to his
disciples, “I have said these things to you so that my joy may be in
you and your joy may be complete”; in the Acts of the Apostles, we
are told that “wherever the disciples went there was great joy.” The
Pope concludes with a wonderfully understated rhetorical question: “Why should we not also enter into this great stream of joy?”6
Why not indeed? Displaying his penchant for finding the memorable image, Pope Francis excoriates Christians who have turned
“into querulous and disillusioned pessimists, ‘sourpusses,’ ” whose
lives “seem like Lent without Easter.” Such people might be smart
and they might even be morally upright, but they will never be
successful evangelists. Once this basic truth is understood, the rest
of the church’s life tends to fall more correctly into place.

vividly to mind something that Angelo Giuseppe Roncalli said
on the eve of the conclave that would elect him Pope John XXIII:
“We are not here to guard a museum, but rather to cultivate a
flourishing garden of life.”
When he spoke at the General Congregations, the meetings of
cardinals in advance of the conclave of 2013, Cardinal Bergoglio
reportedly brought to his brothers’ attention with great passion
the need for the church to look beyond herself. This preoccupation
is echoed in Evangelii Gaudium:
I dream of a “missionary option,” that is, a missionary
impulse capable of transforming everything, so that
the Church’s customs, ways of doing things, times
and schedules, language and structures can be suitably
channeled for the evangelization of today’s world rather
than for her self-preservation.7

A Band of Missionary Disciples
A church filled with the joy of the resurrection becomes a band
of “missionary disciples” going out to the world with the good
news. Ecclesial structures, liturgical precision, theological clarity,
bureaucratic meetings, and so on are accordingly relativized in the
measure that they are placed in service of that more fundamental
mission of the church. The pope loves the liturgy. But if evangelical proclamation is the urgent need of the church, “an ostentatious
preoccupation with the liturgy” becomes a problem. As a Jesuit,
the pope loves the life of the mind; but if evangelical proclamation is the central concern of the church, then a “narcissistic” and
“authoritarian” doctrinal fussiness must be eliminated. A man of
deep culture, Pope Francis loves the artistic heritage of the church;
but if evangelical proclamation is the fundamental mission, then
the church cannot become “a museum piece.” This last point calls

This in turn echoes a word that John Paul II spoke to the bishops
of Oceania in 2001: “All renewal in the Church must have mission
as its goal if it is not to fall prey to a kind of ecclesial introversion.”8
And the mission, once again, is none other than drawing the entire human race into a relationship with the living Christ. There is
much here, I would suggest, with which Evangelicals can resonate.
Pope Francis realizes that in our postmodern framework, appeals to the true and the good often fall on deaf ears. Indeed, if
the dictatorship of relativism obtains, then who are you to tell
me what I ought to think or how I ought to behave? This is why
the pope calls for an active exploration of the via pulchritudinis
(way of beauty). It is best for the evangelizer to show the splendor

6. bid., no. 5.

7. Ibid., 27.
8. Ecclesia in Oceania, n. 19.
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and radiance of the Christian form of life before he or she would
get to explicit doctrine and moral commands. This involves the
use of classical artistic expressions of the Christian faith as well as
contemporary cultural forms. Indeed, says the Pope, any beautiful
thing can be a route of access to Christ.
If I might end on a note of challenge, or better, of invitation to
further and deeper conversation. Along with so many others, I was
encouraged by the late Bishop Tony Palmer’s outreach to Pope
Francis and his ecumenical graciousness, so reminiscent of our
own John Armstrong’s. But when he told the gathered ministers
that, in the wake of the famous 1999 joint declaration on justification, Luther’s protest is effectively over, I was, to say the least, not
convinced. We have made enormous strides in the last fifty years,
and as I have suggested in the course of this brief presentation,
the papacy of Francis represents another astonishing leap forward.
Nevertheless, significant differences remain at the doctrinal level,
especially in regard to the issue of justification and its appropriation. In the early 1940s, Karl Barth conducted a seminar in Basel
on the texts of the Council of Trent, and to that seminar he invited Hans Urs von Balthasar. I am not at all sure that these two
giants resolved anything, but I remain entranced by the image of
the greatest Protestant theologian of the twentieth century and
arguably the greatest Catholic theologian of the twentieth century
coming together for serious conversation regarding the central issues of the Reformation.
I am exceptionally glad that we have moved well beyond the
stage of hurling invective at one another and that we have indeed
found many, many points of contact, especially concerning the
centrality of evangelization. But I would still welcome more and
more encounters along the lines of the Barth-Balthasar seminar.
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El Papa Francisco y
los Evangélicos
El Reverendo Padre Robert Barron

P

rólogo
El mundo entero ha visto con fascinación como el Papa
Francisco, en los últimos meses se ha acercado a los evangélicos. ¿Quién puede olvidar el fascínate video, filmado por el amigo
del papa, el Obispo Tony Palmer, en el que Obispo de Roma, en
un encuentro nacional con un grupo de líderes Evangélicos estadounidenses se comunicaba con compasión de padre? Su sonrisa,
su tono de voz y las simple y directas palabras que escogió constituyeron un puente entre Católicos y evangélicos. Lo que encontré
particularmente conmovedor fue la notable reacción del público
evangélico después de que habían tomado el video; una verdadera
oración en el Espíritu. ¿Quién puede olvidar el “chócala”, que
según los informes fue el primero en la vida del Papa Francisco-
que intercambio con el pastor James Robison, después de que el
papa insistió que una relación viva con Jesús se sitúa en el corazón
de la realidad cristiana? Muchos católicos se sorprendieron cuando
el recién elegido Papa Francisco pido a la multitud reunida en
la Plaza San Pedro rezar por él, los evangélicos de Argentina no
estaban desconcertados, habían presenciado algo muy similar. En
Junio de 2006, cardenal Jorge Mario Bergoglio estaba asistiendo a
una reunión de pastores evangélicos en Buenos Aires, después de
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que el había hablado con ellos, él se arrodillo en el escenario y pido
que lo bendijeran.
No hay duda de que el Papa Francisco tiene un extraordinario
don del gesto; lavar los pies a las mujeres y los no cristianos el jueves Santo, pagar su cuenta del hotel en Roma, optar por no vivir
en el palacio apostólico sino en una casa modesta en Santa Marta,
manejar un pequeño auto en la Jornada Mundial de la juventud
en Brasil. Su alcance a los evangélicos va más allá de una acción
simbólica. Está fundamentada en un mayor y sustancial compromiso teológico. Me gustaría, en esta presentación poder discutir y
afirmar sobre la basa de la encíclica el Gozo del Evangelio.
El Gozo del Evangelio
El tercer párrafo de su encíclica comienza con esta frase “En invitar a todos los cristianos de todas partes, en este momento a un
encuentro renovado con Jesucristo” Los católicos han tendido a
ser sospechosos del lenguaje de la relación personal, especialmente
como ha aparecido en la retórica evangélica protestante en el pasados medio siglo (aceptando Jesús como mi salvador personal) y
esto por dos razones básicas. En primer lugar, parece disminuir la
importancia del papel mediador que la Iglesia juega y en segundo
lugar, tiende a comprometer la dimensión comunitaria de la vida
cristiana. Ni por un momento pienso que el Papa Francisco no sea
consciente de esos peligros, pero pienso que está más preocupado
porque la excesiva atención en lo eclesial pueda representar la vida
cristiana como abstracta e institucional.
En el párrafo siete del Gozo del Evangelio, el Papa Francisco
dice, “No me canso de repetir las palabras de Benedicto XVI que
nos llevarán al corazón del Evangelio; “ser cristiano no es el resultado de una elección ética o una idea noble, sino el encuentro con
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un acontecimiento, una persona, que da vida un nuevo horizonte
y una nueva dirección decisiva.” Cristianismo no es una filosofía
o un conjunto de ideas, sino más bien una amistad con Jesús de
Nazaret. En el párrafo doscientos sesenta y seis (266), escuchamos, “es imposible perseverar en una ferviente evangelización sino
estamos convencidos por experiencia personal que no es la misma
cosa haber conocido a Jesús como no haberlo conocido.”
Según la eclesiología católica, la iglesia no es principalmente
una institución, sino más bien la prolongación de la Encarnación
a través del espacio y tiempo, el cuerpo místico de Jesús a través de
la cual las personas tienen un encuentro con el Señor. Cuando esta
relación orgánica entre Jesús y su Iglesia es olvidada puede surgir
un institucionalismo sofocante, por eso el Papa Francisco insiste,
“no podemos pasivamente y tranquilamente esperar en nuestros
edificios; necesitamos pasar de un ministerio pastoral de mera
conversación a un ministerio pastoral decididamente misionero.”
Esta urgencia evangélica, está en los huesos del papa Francisco
y es el leitmotive de toda la Exhortación Evangélica. Él sabe que
si el Catolicismo dirige a base de doctrinas, se convertirá en una
asociación de debate intelectual y si dirige con su enseñanza moral
aparecerá en nuestra cultura posmoderna como remilgado y puritano. Esto debería guiar hoy como guió hace dos mil años, con la
sorprendente noticia de que Jesucristo es el Señor y la alegría de
esa proclamación debe ser tan evidente hoy como lo fue entonces.
El Papa con gran beneficio atrae nuestra atención a algunas de
las innumerables referencias a la alegría en las páginas del Nuevo
Testamento. ¡Alegrate! Es como el ángel saluda a María; en su
Magnificat, la madre de Dios se regocija, “se alegra mi espíritu en
Dios mi Salvador;” como resumen de su mensaje y su ministerio,
Jesús declara a sus discípulos “he dicho estas cosas a ustedes para
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que mi gozo este en ustedes y su gozo sea completo;” en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que donde los discípulos fueron
allí había una gran alegría.” El papa concluye con una maravillosa
pregunta; ¿porque nosotros no entramos en esta gran corriente de
alegría? ¿Por qué no? Mostrando su deseo de encontrar una imagen memorable, el Papa Francisco regaña a los cristianos que se
han vuelto “pesimistas, desilusionados y amargados y cuyas vidas
parecen Cuaresmas sin Pascua.” Esa gente puede ser inteligente
y podría incluso ser moralmente radical, pero nunca tendrá éxito
como evangelistas. Una vez que se entienda esta verdad básica, el
resto de la vida de la Iglesia tiende a caer más correctamente en
su lugar.
Un Grupo de Discípulos Misioneros
Una Iglesia llena de la alegría de la resurrección se convierte en
un grupo de discípulos misioneros,” saliendo al mundo a llevar la
Buena Nueva La estructuras eclesiales, la precisión litúrgica, la claridad teológica y reuniones burocráticas, ect, son relativizadas en
la medida que se colocan en el servicio de esa misión más fundamental. El Papa ama la liturgia, pero si la proclamación evangélica
es la necesidad urgente de la iglesia, “una ostentosa preocupación
con la liturgia se convierte en un problema”. Como jesuita, al Papa
le encanta la vida de la mente, pero si la proclamación evangélica
es la preocupación central de la Iglesia, entonces se debe eliminar un perfeccionismo doctrinal “narcisista” y “autoritario”. Como
hombre muy culto, al Papa le encanta la herencia artística de la
Iglesia, pero si la proclamación evangélica es la misión fundamental, entonces la Iglesia no se puede convertir en una pieza de
museo. Este último punto recuerda vivamente algo que Angelo
Giuseppe Roncalli dijo la víspera del conclave en que fue elegido
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Papa Juan XXIII: “no estamos aquí para guardar un museo, sino
más bien para cultivar un jardín de vida abundante”.
Cuando habló a la Congregación General, la reunión de cardenales antes del conclave 2013, el Cardenal Bergoglio llamó la
atención de sus hermanos con gran pasión sobre la necesidad de la
Iglesia de mirar más allá de sí misma. Esta preocupación se refleja
en el párrafo 27 del Gozo del Evangelio. “Sueño con una opción
misionera; es decir, un impulso misionero capaz de transformarlo
todo, para que las costumbres de la Iglesia, los modos de hacer las
cosas, los tiempos y los horarios, el lenguaje y las estructuras se canalicen apropiadamente para la evangelización del mundo de hoy
en lugar de para la auto preservación”. Y esto a su vez hace eco de
una palabra que le dirigió Juan Pablo II a los obispos de Oceanía
en 2001: “Toda renovación en la Iglesia debe tener la misión como
objetivo para no caer víctima a un tipo de introversión eclesial”. Y
la misión, de nuevo, no es otra sino atraer a toda la raza humana a
la relación con el Cristo vivo. Hay mucho aquí, yo sugeriría, con lo
que se pueden identificar los evangélicos.
El Papa Francisco se da cuenta de que en el marco del mundo
postmoderno, las llamadas a la verdad y la bondad a menudo caen
en oídos sordos. De hecho, si la dictadura del relativismo vence,
entonces, ¿quién eres tú para decirme lo que debería pensar o cómo
debería actuar? Es por eso que el Papa llama a una exploración activa de la via pulchritudinis (el camino de la belleza). Es mejor que
el evangelizador muestre el esplendor y el brillo del modo de vida
cristiano, antes de que pueda entrar a explicar doctrina y mandamientos morales. Esto implica el uso de expresiones artísticas
clásicas de la fe cristiana así como de formas culturales contemporáneas. De hecho, dice el Papa, cualquier cosa bella puede ser una
ruta de acceso a Cristo.
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Si se puede terminar con una nota de desafío, o mejor aún,
con una invitación a mayor y más profunda conversación. Junto
con muchos otros, me sentí animado e inspirado por el ya difunto
Obispo Tony Palmer en su salida al encuentro del Papa Francisco
y su gentileza ecuménica, que tanto recuerda a nuestro propio
John Amstrong. Pero cuando les dijo a los ministros reunidos, a la
salida de la famosa declaración conjunta sobre la justificación que
la protesta de Lutero ha concluido, yo no me sentí nada convencido. Hemos dado pasos enormes en los últimos cincuenta años y,
como he sugerido a lo largo de esta breve presentación, el papado
de Francisco representa otro impresionante paso de gigante. Con
todo, aún existen diferencias significativas a nivel doctrinal, incluyendo especialmente el tema de la justificación y su apropiación.
Al comienzo de la década de 1940, Karl Barth dirigió en Basilea
un seminario sobre los textos del Concilio de Trento y a tal seminario invitó a Hans Urs von Balthasar. No estoy del todo seguro
de que estos dos gigantes resolvieran algo, pero me fascinó la imagen del mayor teólogo protestante de siglo XX y quien se pudiera
decir el mayor teólogo católico del mismo siglo reunidos en seria
conversación sobre los temas centrales de la Reforma.
Estoy más que encantado de que hayamos superado la fase
de echarnos reproches e insultos unos a otros y que hayamos encontrado muchísimos puntos de contacto, especialmente sobre la
centralidad de la evangelización. Pero aún me gustaría tener más
encuentros en la línea del seminario de Barth von Balthasar.
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